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Backgrounds: Care experience course was set up in 1987 and has been regarded as an effective
curriculum for the first-year medical students. The aim of this study was to evaluate whether
medical students change their ways of thinking of the care for the elderly and the disabled before
and after the course.
Method: Subjects were 90 first-year medical students. Before and after care experience course,
the subjects were asked to fill in a11-item questionnaire with 4 response categories. Wilcoxon’s
signed rank test was used to evaluate whether the students change their ways of thinking of the
care before and after the course. P value of less than 0.05 was considered significant.
Result: In comparison with the item scores before the course, most of the item scores showed
significantly higher values after the course, particularly for those who had never visited nursing
care institutions.
While those who had visited nursing care institutions were likely to have higher scores for the
importance of experiencing activities of daily living (ADL) assistance, those who had never visited
tended to show higher scores for the importance of having opportunity to think of their future as
a medical doctor and of experiencing some specific techniques as performed in nursing care
institutions.
Conclusions: Care experience course may provide opportunities to think of the significance of
nursing care, particularly ADL assistance, and think of their future as a medical doctor.












































































食事介助の意義 ２．１（０．５） ２．３（０．６） ０．００４
入浴介助の意義 １．９（０．６） ２．３（０．６） ０．００５
おむつ交換の意義 １．９（０．６） ２．２（０．７） ０．００１
入居者と接する意義 ２．５（０．５） ２．７（０．５） ０．００３
現場の介護者と接する意義 ２．０（０．７） ２．６（０．５） ０．０７４
（介護に対する意識）
介護者の印象（献身度） ２．０（０．７） ２．４（０．６） ０．００１
将来の医師像への効果 ２．２（０．６） ２．４（０．７） ０．０１４
ボランティア精神の育成効果 ２．１（０．８） ２．０（０．９） ０．４８２
実習に対する不安 ２．３（１．２） ２．８（１．２） ０．０１９
（その他）













































































食事介助の意義 ２．２（０．５） ２．６（０．６） ０．００５ ２．０（０．５） ２．１（０．６） ０．２２５
入浴介助の意義 ２．１（０．７） ２．３（０．７） ０．１２４ １．８（０．６） ２．１（０．６） ０．０１２
おむつ交換の意義 ２．０（０．６） ２．２（０．９） ０．２２５ １．８（０．６） １．８（０．８） ０．４６２
入居者と接する意義 ２．５（０．５） ２．７（０．５） ０．０２１ ２．４（０．５） ２．６（０．６） ０．０５９
現場の介護者と接する意義 ２．６（０．５） ２．６（０．５） ０．５２７ ２．４（０．５） ２．６（０．５） ０．０５８
（介護に対する意識）
介護者の印象（献身度） １．９（０．７） ２．３（０．５） ０．０１０ １．８（０．８） ２．３（０．５） ０．０２０
将来の医師像への効果 ２．１（０．６） ２．４（０．７） ０．５２７ ２．０（０．６） ２．４（０．７） ０．００８
ボランティア精神の育成効果 ２．１（０．７） １．９（０．９） ０．４６４ ２．１（０．７） １．９（０．９） ０．１０１
実習に対する不安 ２．３（１．２） ２．６（１．３） ０．０１８ ２．３（１．２） ２．６（１．３） ０．２４２
（その他）

































































































































































食事介助の意義 （n＝７１）２．２（０．４） ２．４（０．６） ０．０１３ （n＝４）０．７（０．５） １．５（０．６） ０．０８３
入浴介助の意義 （n＝６４）２．１（０．４） ２．３（０．６） ０．１４４ （n＝１１）０．７（０．５） １．７（０．６） ０．００８
おむつ交換の意義 （n＝６１）２．１（０．３） ２．０（０．９） ０．５８２ （n＝１５）０．８（０．４） １．８（０．７） ０．００４
入居者と接する意義 （n＝７６）２．５（０．５） ２．７（０．５） ０．００３ － －
現場の介護者と接する意義 （n＝７６）２．５（０．５） ２．６（０．５） ０．０７４ － －
（介護に対する意識）
介護者の印象（献身度） （n＝５８）２．３（０．４） ２．４（０．６） ０．１３８ （n＝１５）０．９（０．３） ２．１（０．５） ＜０．００１
将来の医師像への効果 （n＝７１）２．３（０．５） ２．４（０．６） ０．０３３ （n＝５）０．８（０．４） １．２（０．５） ０．１５７
ボランティア精神の育成効果 （n＝６４）２．３（０．５） ２．１（０．９） ０．０８８ （n＝１１）０．６（０．５） １．４（０．５） ０．００８
実習に対する不安 （n＝４３）３．３（０．５） ３．０（１．１） ０．２２６ （n＝３３）１．０（０．５） ２．３（１．３） ０．００
（その他）
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